











































Preference Trends for Yukata Worn at Hot-Spring Hotels
as Seen from Young Peoples’ Experiences in Japanese Culture
Ju-hee SOHN, Shiori NAKASHIMA
Abstract
In this study, we conducted a questionnaire survey on onsen yukata（casual cotton kimono worn at hot spring
hotels）involving 375 university students（in Toyama, Tokyo, and Osaka prefectures）. The results are as follows:
As a reason to visit hot-spring resorts, the most frequent answers from both genders were “to have fun,” “to re-
lieve stress,” and “to relax,” in this order.
Both genders liked light color tone yukata most. As the base color, male students liked dark blue best, followed
by blue, while female students liked dark blue best, followed by pink.
Regional differences were seen in females’ preference of yukata patterns: In Toyama, preference was divided
between traditional Japanese flower patterns（50%）and modern Japanese geometric patterns（48.2%）. In Tokyo,
traditional Japanese flower patterns were preferred（68.9%）more, and in Osaka preference was more on modern
Japanese geometric patterns/Japanese modern（63.1%）.
For women’s yukata, females liked yukata with colored flower patterns on a dark-blue background, while
males preferred females to wear yukata with flower patterns on a pastel green or pastel blue background.
キーワード：温泉ゆかた，浴衣柄・模様，温泉宿，和モダン，若者




































































































































利用頻度 富山 男 富山 女 東京 女 大阪 女 平均
（年に泊まる回数/回） 0.8 1.13 1.28 0.93 1.03
宿泊予算 富山 男 富山 女 東京 女 大阪 女 平均
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和文要旨
本研究では大学生375名（富山・東京・大阪）を対象に質問紙調査を行い，以下の結果を得た。
「温泉宿を訪れる動機」は，楽しむ＞ストレス解消＞落ちつけるが男女共に最も多かった。
「温泉浴衣の好きな色調」では，男女ともに明るい色調が最も好まれた。「好きな色相」は，男子は紺＞青の順で，女
子は紺＞ピンクの順であった。
女子の「温泉浴衣で好きな柄・模様」は，富山は和風で伝統的な花柄模様（50％）と和風で現代的な幾何学模様・和
モダン（48.2％）の2つに意見が分かれた。一方，東京では和風で伝統的な花柄模様（68.9％），大阪では和風で現代的
な幾何学模様・和モダン（63.1％）が好まれ，地域差がみられた。
好みの女子用温泉浴衣は，女子は紺地色に花柄で色を取り入れた浴衣を好み，男子は（異性に着てほしい）緑色・青
色のパステルカラーの地色で花柄模様を好んだ。
